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Abstract
 Mnemonics are memory devices or techniques that help in information retention 
or retrieval.  Mnemonics are widely used by birdwatchers. “Who cooks for you, who 
cooks for you all?” (imitative of a Barred Owl), and “Chickadee-dee, Chickadee-dee-dee” 
(an onomatopoeia of a Black-capped Chickadee) are typical examples. But, little 
research has been conducted on the mnemonics of birdsongs.
 Data on the mnemonics of wild bird songs and calls in American English were 
collected from field guides and bird books as well as children’s books. In addition to 
mnemonics themselves, various descriptions of bird sounds—such as music scores and 
notations of pitch, length, loudness, and tone of bird songs—were examined. The 
author concludes that mnemonics arouse interest in birds and birdsongs among 
children and beginning birdwatchers. Mnemonics also facilitate the ability to notice the 
features of each bird species’ song. Once learned, mnemonics make it easier for 















なし」という。英語では記憶の補助になることから mnemonics と言われており、たとえば、Barred 
Owl（ Strix varia アメリカフクロウ） の mnemonics は Who-cooks-for-you, who-cooks-for-you-
all? である。鳴き声を聞くと、whoo-whoo-who-who, whoo-whoo-who-whoo と聞こえ、cook
の部分での /k/ の様な音は聞こえないが、Barred Owl の最後の whoo が長いというリズムをよく
表しており、その特徴を覚えるにはぴったりの聞きなしとなっている。特徴がわかっていると、













Black-capped Chickadee（アメリカコガラ） 、kill-deer, kill-deer と鳴くチドリは Killdeer（フタオ


































ド） で、アメリカでは Old-Sam-Peabody-Peabody、カナダでは Oh-Sweet-Canada-Canada と鳴
くという。Peabody と Canada で同じ鳥の聞きなしになるとは思えないが、リズムは同じで鳴き
声の特徴を良く捉えており、両地方ともで、使い続けられているものである。
　ヴァリエーションの多さは、オスメス、時と場所・状況により様々な鳴き方があることにも起







































ている。アメリカでは、筆者の探した限りでは、South Bay Birders Unlimited の MNEMONIC BIRD 
















ネル大学鳥類学研究所（Cornell Lab of Ornithology、以降 CLO と略す）で一般に公開している図









場合はどういう鳴き声なのか想像ができないだろうが、3-5 flute-like whistles slurred together 
sliding high to low, “See you at school soon! ” と解説付きだと少しは想像がつく。Whistle など














　The Golden Treasury という英詩選集の第 1 巻の冒頭に、Thomas Nash の Spring という詩があ





Spring by Thomas Nash
 Spring, the sweet Spring, is the year’s pleasant king;
 Then blooms each thing, then maids dance in a ring,
 Cold doth not sting, the pretty birds do sing,
 Cuckoo, jug-jug, pu-we, to-witta-woo!














ノマトペを調べた。Simeon Pease Cheney の Wood Notes Wild―Notations of Bird Music （1891） 




















7th edition （ 2017 ）は、特に旅行先や遠征してアメリカ各地で鳥を見る人には識別図鑑として評
判がいい。National Audubon Society & Sibley（ 2000 ）は、Sibley の鳥の絵が鳥たちの様々なシ
ーンを生き生きと描いていると非常に評判がよいものだがフィールドに持って行くには重すぎる。
改訂版では東西で分けている（ Sibley 2016 ）。鳥類図鑑を牽引してきた Peterson Field Guide も
2010 年に第 6 版が出ているが、東部版は Eastern and Central North America である。子ども向
けの場合は、まずは自分の住んでいる家の近くの身近な鳥を知ることから始めるというのも、東
西に分けている理由である。WILD about のシリーズは、Northeastern Birds の他に、より特化し
た Michigan Birds, Minnesota Birds, Wisconsin Birds, Rocky Mountain などもある。
　WILD about Northeastern Birds は、子ども向けのフィールドガイドの中では扱う鳥の数が多く、
また鳥声の記述が多いのが選択の理由である。70 種の鳥につき見開き 2 ページをとり、左側の大
きな写真の中に吹き出しがあり、そこに Birdsong and Other Sounds として、地鳴き、さえずり、
等とその意味が書かれている。縄張り宣言、求愛、警戒、など声にも意味があり、子どもは特に
意味がわかると実感を持って鳥の声を受け入れるようである。吹き出しの中の情報を抜き出し、
一覧表を作った。たとえば、Brown Creeper に関しては、“Trees, trees, trees, see the trees.” Males 
sing this territory song in spring and summer until the young chicks leave the hidden nest. と









Mnemonics in WILD ABOUT NORTHEASTERN BIRDS
鳥名 聞きなし・オノマトペ 声種 意味
針葉樹林・混交林
Red-breasted Nuthatch Yank,yank! C
Brown Creeper Trees, trees, trees, see the trees S TR
Boreal Chickadee Pst-zee-zee-zee! S 
Purple Finch Twitter-twee, twitter-twee! S LV
White-throated Sparrow Old Sam Pea-body, Pea-body, Pea-body TR
Dark-eyed Junco Hack TR
Yellow-billied Sapsucker Waa! C AL
Blue Jay Jaay, jaay! AL
Gray Jay Koke-ke-keer! C
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Common Raven Rrock, rrock, rrock! TR
落葉樹林
House Wren Tsi, tsi, tsi, oodle-oodle-oodle-oodle S
Indigo Bunting Blue-blue, where-where, here-here, see-it, see-it S LV
Black-capped Chickadee Chickadee-dee, Chickadee-dee-dee S TR
Ovenbird Teacher, teacher, teacher, teacher, teacher, teacher S TR
Red-eyed Vireo Ood-l-lee, oodle S TR
White-breasted Nutchatch Yank, yank, yank C
Eastern Phoebe Fee-bee S LV
Northern Cardinal
Chip, chip,［ To-whit, to-whit, to-whit, what-cheer, what-cheer, what-cheer ］,
［“ what cheer, what cheer ” “ wheat, wheat, wheat ” “ pret-ty, pret-ty, pret-ty ”］
TR
Rose-breasted Grosbeak See!
Gray Catbird Mew C TH
Brown Thrasher Plant a seed, plant a see, bury it … S TR&LV
American Robin Cheerily, cheer-up, cheer-up, cheer-up, cheerily, cheer-up! S
Mourning Dove Coo-oo, oo-oo-oo C LV
Eastern Screech-Owl （ Makes a trill, bark, hoot, rasp, chuckle and, ） Screech! C
Northern Flicker wika-wika-wika TH
Cooper’s Hawk Cak-cak-cak! C AL
Barred Owl Who cooks for you, who cooks for you all?
Great Horned Owl Who-hoo-ho-oo? TR
Wild Turkey Gooble, gobble! TR
草原・崖
American Goldfinch Po-ta-to-chip! TR
Song Sparrow Sweet, sweet, sweet. TR&LV
Savannah Sparrow Buzzz. S LV
Bobolink Bob-o-link, bob-o-link, sspink, spank, sspink. C TR&LV
Chimney Swift Yip, yip, yip.
Barn Swallow Chirp-chatter C
Eastern Bluebird Tury, cherwee, cheye-ley S TR
Borwn-headed Cowbird Glub glug glee. S
Eastern Kingbird Chatter-zeer S TR
Northern Bobwhite Bobwhite!
Eastern Meadowlark See you at school! soon!
Killdeer Kill-deer, kill-deer! AL
American Kestrel Killy, killy, killy TR
Peregrine Falcon Kak kak kak kak C AL&TR
Northern Harrier Kek, kek kek TR
Red-tailed Hawk Kee-eee-arr! TR
沿　　岸
Common Yellowthroat Where-is-it, Where-is-it S TR
Spotted Sandpiper Peet-weet C AL










Piping Plover Kee-ah, kee-ah TH
Belted Kingfisher Rattle, rattle, rattle …
Pied-billed Grebe Kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-kuk-cow-cow-uh, cow-uh, caw-uh-cow-uh C
Hooded Merganser Craaa-crrrooooo （ frog-duck, beause of frog-like call ） LV
Wood Duck Jeeb! （ male ）  Oo-eek, oo-eek （ female ）
American Oysercatcher Kleep, kleep, kleep C
Ring-billed Gull Keeeeeaaaah-kah, kah, kah, kah, kah!
Mallard Quack, quack （ female ）  rhaeb
Osprey Tiooop, tioooop, tiooop C
Canada Goose Ha-roonk, ha-roonk!
Great Egret Frawnk C AL
Bald Eagle Kwit kwit kwit kwit, kee-kee-kee-ker! TR
Great Blue Heron Rok-rok TR
WILD に含まれていないがよく言及されている例
Warbling Vireo ［ If I see you; I will seize you; and I’ll squeeze you till you squirt （ to a caterpillar ）］
Tufted Titmouse ［ Peter, peter, peter, peter ］
Yellow Warbler
［ Sweet sweet sweet I’m so sweet.   “ Sweet, sweet, sweet, where is my 
sweet?! ”］
Chestnut-sided Warbler ［“Pleased, pleased, pleased to meet’cha” “See, see, see, see, Miss Beecher”］
Eastern Towhee ［“ drink-your-teeee ” “ chewink! ” “ toe-WHEE ”（ name ）］












　American Robin（コマツグミ）は Cheerily, cheer up, cheer up, cheerily, cheer up と実に元気な
聞きなしである。北米北東部では、American Robin は harbinger of Spring で、春を運んでくる
鳥と言われていた。最近は越冬するものも増え、代わりに Red-winged Blackbird（ハゴロモガラ
ス）が春の遣いだという人もいるが、American Robin の聞きなしには、春を運んでくる生命力を







　本稿では、まず Cheney （ 1891 ），Mathews （ 1901 ），Sanders （ 1941 ）の 3 つを取り上げ、表
記方法や聞きなし、オノマトペとの関係を見る。文章での解説、聞きなしやオノマトペでの記述
では鳥声そのものの再現にはほど遠いため、鳥の鳴き声を本格的に記述しようという試みがなさ
れ、その最初のものが Cheney （ 1891 ）、および Mathews （ 1904 ）で代表される楽譜を利用して
の記述である。Sanders （ 1941 ）はそれを踏まえ、必要な要素を含む簡易表記を提案している。
3.1.  Simeon Pease Cheney
　Cheney の Wood Notes Wild（ 1891 ）は、1890 年に急死した Simeon Pease Cheney のニュー
イングランドの鳥の声の記述を、John Vance Cheney がまとめたものである。S. P. Cheney は手
書きの楽譜で聞こえた鳥の声をありのまま記録しようとし、日記のように時と場所、鳥の様子の
説明を加え、様々な鳴き方の細かい違いまで詳細に書き残している。それは 42 種の鳥ごとにま
とめられ、Wood Notes Wild として出版された。図 3 は Bluebird の冒頭部分である。
　楽譜の下には hear me, hear me と聞きなしも書いてある。全体を通して見ると、典型的な鳴き
方で聞きなしやオノマトペで表現しやすいものには楽譜の下に書くようにしているようである。










3.2.  F. Schuyler Mathews 







り、鳥声記述の最適な方法を模索している。序では、The Peabody bird（White-throated Sparrow
の当時の呼び方らしい）の簡単な表記（図 2 ）と楽譜の表記（図 3 ）を示し、楽譜が完全に再現
できる手段であるとしている。また、Whip-poor-will（日本のヨタカに似た鳥で、同じように夜
単純なリズムの声で鳴き続ける鳥）の例をだし、複雑な楽譜を使えば個体差までも書き表せると
している（ Mathews 27 ）。
図 3　White-throated Sparrow の楽譜表記（ Mathews xxiii ）
図 2　White-throated Sparrow の鳴き声簡易表記（ Mathews xxiii ）
3.3.  Aretas A. Saunders 
　厳密で詳細な楽譜に対して、Saunders は鳥の識別に役立つように、鳥声の特徴がわかりやすい
簡易化した表記を考案し、図鑑を刊行した。A Guide to Bird Songs — Descriptions and Diagrams 
of the Songs of Singing Habits of the Land Birds of Northeastern United States （ 1941 ）である。表
記法の解説の後、31 属の鳥に関して 150 の図を付け解説をしている。
　Saunders の研究によると、楽譜表記で音の高さ、長さ、大きさなどの表記はできるが、鳥声の
パターンは、人間の作った楽譜で表現できる高さや長さの間隔とは同じではなく、リズムはしば







　　例：－ － － － － － － －　chip-chip-chip-chip（ Chipping Sparrow ）
　2 ）線の高さで声の高さを表す　






　　例：上述の Chickadee の fee bee に似ているが、Phoebe は feebe と間を入れず鳴く。
fee-bee （ Phoebe ）





した。図 4 は 2 羽の Robin の鳴き声である。















る の は オ ノ マ ト ペ で、そ れ を 使 う と No.1 は alayla-tolah, alayla-tolah-tolah, alayla-teelalo-
tolah...、No.2 は tolalay-teelay, tolalay-aylay, tolalay-aylay-aylay... と異なる鳴き方をしているこ
とがよくわかる。鳴き方の特徴を捉えた表記法である。
　簡易表記化の工夫は、Saunders 以降も様々なところで行われている。最近のものでは、Jardine




　1930 年代は鳥声録音の入ったレコードがついた図鑑が作られた。代表的なものは Brand によ
る、Songs of Wild Birds（ 1934 ）と More Songs of Wild Birds（ 1936 ）である。それぞれ 35 種収




視点からのコメントが得られる。その後は Catch phrases として聞きなしが書かれている。Warbling 




が Audio Field Guide として出している The Backyard Birdsong Guide（Kroodsma 2015）がある。
機械には北米東部、中部の身近な鳥の 132 の短いさえずりや地鳴きが入っており、解説部分は大
きな鳥の絵、あとは生息環境、姿の特徴、そして鳴き声に関する文章の説明が続く。House Sparrow
であれば、12 秒の間に 3 種類の cheeps が ABBABBABCBCBCCB という順番ででてくるという説明
があり、Saunders の記述方法を思い出すが、一定の記号化した楽譜のようなものは含まれない。











定着したオノマトペが登場する。なんとも早口な Warbling Vireo の解説にも、あの長い、そうと
は聞こえないような聞きなしが登場する。If I SEE you, I will SEIZE you, and I’LL SQUEEZE you till you 
SQUIRT. 大文字のところが強く発音されるところで、さいごの SQUIRT が最も大きな声だとの説明
である。声を聞き、強勢をつけながら早口で言う、というのを繰り返すと、少し Warbling Vireo
にも聞こえてくる。それどころか、何度も聞き、早口ことばの練習の様に何度も口ずさんでいるう

























































































































た。コーネル大学では東アジアプログラムの visiting scholar として受け入れていただき、施設利用
等、各所で便宜をはかっていただいた。Host professor になってくださった言語学科の John Whitman
教授、実際に資料収集の相談や意見交換でたくさんの時間さいてくださった The Cornell Lab of 
Ornithology, Macaulay Library の鳥声録音のエキスパート Greg Budney 氏、Adelson Library の専門














擬態語で、英語では mimetic word という。
 3 ） どのような分野でも覚えにくいものを覚えやすくするのが mnemonics である。太陽系惑星の
順番は、太陽に近い方から Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto
で、“My Very Excited Mother Just Served Us Nine Pies. ” と覚えるという。最近冥王星が準惑





 5 ） CLO には Macaulay Library という自然の音の録音・収集のセクションがあり、その一角に 20
世紀初頭のテープによる録音の機材が展示してある。鳥声録音者のノートも保存してあり、フ
ィールド日記の詳細さに驚く。いかに環境情報が重要かもわかる。
 6 ） アメリカでの鳥声録音技術の発展に関しては、COL の Macaulay Library の歴史のページに詳し
く書かれている。https://www.macaulaylibrary.org/about/history/
 7 ） 「朝の小鳥」で録音収録・構成の担当を 50 年余り勤めた。テープレコーダーが日本には売って
いない時代で、弟芳比古が自作した機械を使って録音を始めた。詳しくは Craft 1991 参照。
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